





























































T able 1 Fly catch per setting position per day in experiment A made in Nov., 1954-
Figures from 1 to 10 represent the trap number. Those given in parentheses represent
the number of flies trapped per selling position per day. Catches were made making
each of ten traps to take a round of ten position during ten days.
S e Ltin g p o s itio n L F ixe d °　　　　　　　　　　　　　　 T o l・l





5 th　　 8 （3 15 ° 9 （1 9 4°1 0 （1 5 5° 1 （1 1° 2 （2 3° 3 （1 0 4° 4 （3 4 5） 5 （1 9 4° 6 （3 6 0 ° フ （6 4 6 °　 2 34 7
6 th　　 9 （13 5°1 0 （ワ9° 1 （2 0 ° 2 （7 9° 3 （1 5 2° 4 （2 0 4° 5 （12 2 ° 6 （3 5 2° 7 （4 4 5 ） 8 （3 2フ° 19 1 S
7 Ll1　 1 0 （5 8° 1 （3 ° 2 （3■7 °　3 （7 3° 4 （3 9° 5 （6 0° 6 （9 9 ° フ （1 6 7° 8 （17 1° 9 （1 4 2°　 8 4 9
8 山　　 1 （9 ） 2 （6 9°　3 （8 4 ° 4 （フ2° 5 （8 1° 6 （1 0 7° 7 （9 2 ° 8 （8 2° 9 （フ1°1 0 （1・9 °　 6 8 6
9 tl1　　 2 （5 8°　3 （9 6° 4 （9 4 °　5 （1 3 8° 6 （2 4 9° 7 （2 3 8°　8 （14 6 °　9 （］1 9°10 （8 0° 1 （1 5° 1 2 3 3
10 th　 3 （1 6 6° 4 （8 8° 5 （1 15 ° 6 （1 7 9° 7 （33 6 °－8 （2フ7° 9 （2 5 4 °1 0 （1 9 6° 1 （9 ° 2 （6 3° 1 6 8 3
篭 …；1 い 5 6 3 い 2 9 4 1 12 3 2 i l 1 3 5 l 12 0 8 い 2 1 1 l 13 49 l 1 5 3 8 － 2 0 8 0 卜 3 1 d 4 い 5 7 1 4
詰三古三三 ， 2 6 ， 2 6 －　 2 4 t　 2 8 －　 2 5 】 2 6 1 2 6 璽　 2 5 ， 2フ ． 2 7 － 3 3
T a tal flie s p er tra p a t ten p。Sitio n s d u rin g ten d ay s。
・　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　 墓　　　　　 ・　　　　　 ．
IJeg 諾 It ， 0 －3 ト 6 し ．0 1 l．5 1 2 ．0 ］ 宇■0 1 4 ．5 一 6 ．O i 8 ．0 一 1 0 ．O T o ta l
T o la・貼 s 一　 9 6 【 6 0 0 l 1 2 1 6 い 8 2 5 l 19 7 8 】 2 6 4 0 i 2 8 4 8 ． 2 0 1 9 l 1 4 9「 完 1 ‾完
諾三ムi三三 － 14 1 2 5 】 2 8 t　 2 6 …　 26 ー　 2 8 ー　 2 9 「 五 1 2 4 ト 2 0 ぎ■完 ■一
Fronコthe result of analysis of variai-ce, significant differences are found among
selling posilions, Iraps, and days respectively n.1 1 per cenl level and lne
di宮erence 一arger than 820 between any two lotals of flies can be regarded as






























あ る . 即 ち こ の 現 象 は 前 半 は 餌 の 置 か れ て い る場 所 F ig . 2 E 宮ec t o f leg h eig h t .
の 明 る さ に 関 係 し , 後 半 は ハ エ の 飛 び 立 っ 角 度 に 関
係 し て 結 畢 さ れ る も の と 推 測 さ れ る . 3 ｡ ｡ ｡
こ こ で 問 題 に な る 事 は 場 所 或 は 脚 高 と採 集 さ れ る
} 千ヽ の 嘩 撃 と -午)申 年 で 鼻 -る ･■■こLれ を 吟 準 す P考 干ニ辛)午
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† ▼ ▼ ▼ … ･. ･ . . … . ･N um ber for fi xed position on th e d esk T rap num ber
T ab le 2 S pecies nam e of flies trapped in experim ent A m ad e in N ovem b er, 19 54･
Iab 室三三響三手三e…ai…b三ault…a0nm…a gter hm 三he二r…y三P差y者r三y…a三;…eb差宇三Cu…reu…ae宇三=
G rap hom y ia m acu la ta S arco p ha g a p ereg rin a
音 声 一,.差icalivhoroide 脂
L u cilia se n cata
L u cilia c u p r･m a
L ucilia illustrイS
▲ 垂 im p ulla ceaoo r oh v rinc
T o each o f dom inan t species an d group s aーph abetical letters are gi､,ren in o rder to sim pーify th e､
tabーes fo lーow th is laー)lc･
ハエ類の採集方法に関する研究　　　　　　　　　　　　　　1459
T able 3 Number of flies of each species or Table 4 Number of flies of each species or
group at each setting position during group trapped in each trap during ten
ten days. days.
S p ec ie s
。r
g To u p
　 S cしtin g P o sitio n （F ix e d ） s p ec ie s
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2 2 1 5 1 6 12 1 4 6 4
b B 2 3 2 3 3 5 9　 b 0 3 1 1 7 6 1 －5 6
c 4 1 1
匹 4 2 2 9　 c 0 0 2 2 6 ・6 3 2 0







6 3 9 3 8 9 1 0 6 98 5 1 5 フ 5 6
c 6 3 0 5 28 4 8 5 5 3 1 4 7 7 4 8 6 7 6 5 9 2 7　 c 2 6 8 5 8 4 6 0 4 6 9 1 8 4 0
1 由 9 8 4 8 6 48 3 8 9
・ 2 5 2 2 2 3 2 0 2 18 2 1 6 2 2 6 0 3 5 4
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7 8 3
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g 0 4 0 1 2 3 6　 g
B 0
h 5 6 4 3 9 6 4 0 9 3 0 3 5 6 9 6 5 6 14 2 6　 h フ2 6 4 1 0
l 3 5 4 3 2 5 2 2 2 2 3 1 3 9 6 1 i 2 8 2 8 4 1 5 6 6 5 4 0 2 5 2 2 1 0
・ 2 1 2 4 16 2 0 1 フ 17 2 0 2 6　 j 2 3 3 2 1 9 1 6 3 4 2 6 20 1 0 7
廿o ta l
15 6 3 巨車 2 3 2 il ヰ 2ヰ 2 1小 ヰ 5甲 －2 0 8 0 ，3 10 4 T o ta l

















Fig．3　Ten series or corrclation coe航cients obtained







































































Fig・4　Ten series of correlation coe伍cients obtained












































percenlage number of house ay，MusCa
d0TneSliCa Vici打αcollected by each tr万P















































Table・5　Fly catches bタ占ve traps of ditferent
leg height（Fo・urreplicatjons°●
June］．7，1955　　June17，1955
Table6　Analysis。fvariance of the results
sh。Wnir］Table5．　　　　t
Sourccof Surn oE Degrecs of Mean Variance















































































































































































Fig・S Signincant di庁erences occuring bet、Veen








Figurein circle represel－tS the heightin cm
oflegs of trap。Figurein parenthesis repre．
SentS the totalnumber of aies coI一eCtedin














Fig｡ 7　Five series of correlation coe凪:ienls
obtained by the reciprocaーtreatments of









































Table 7　The total numbers of flies of a species
or group collected in experiment B























































































































































1°　om｡n, N｡,Suenaga, O. : Studies onthe Kagaku, 22 : 51-57, 1957･　2°　Sch｡of.H･
methods of collecting flies｡ 1 On the effects of　｡　The alゝached bait pan fly trap. J. Econ･
settingplaces andstructuresoftraps of飢es. Botyu-　Ent｡'45 (4° : 735-736'1925.
（昭32．10．20受付°
風土病研究所　　　　水害　日　誌抄
7月25乱読早。大村増方は，フ50ミリの大豪雨あり，21時30分項，本明川上流の堤防決潰し，俄然，
風土病研究所階下は床上3尺の浸水を募り，被害甚大．－7月26日．，原田書務局長，申出施設課長は
急遽’被害状況視察のために来所・－7月27日，古屋野学長は原田事務局長を伴ない’被害状況視察
のために来所．ー・－7月28日，応急処置軍需のために橋口事務官を本部に派遣・－7月29日．，復旧整
備対策のために主任会議開催．長崎大学事務職員の一団による排士作業開始’浅野会計課長引率，8月
3憎まで続行・－－7月30，本部会議室に於いて，長崎移転及び新営二等の問題に就て，古屋野学長及
び原田書賽局長の臨席の下に教授会開催。兼任所員，横田，北村，松岡，中沢番数授も出席・－8月
1臥長崎移転及び薪営工事の関係に掛、て主任会読開催．■8月2日，聖倉所長，大森教授，高橋
助数犀，片峯助教唆’吉田講師，岩田事務長は高屋野学長ゑび原田要務局長と対談，災害助日放びに新
営工書に掛、て要請●～8月3日，登倉所長ゑび岩．田事務長は和泉院長を訪い，諌早分院第六病棟の
一部を高橋研究室に俣用することの諒解を請う．内諾．－8月5日，学生アルバイトの一団による清
掃作業開始，相沢教媛弓l率，10閏流行．ー■－8月8臥松永文部大臣一行被害状況視察のために来所．
－8月9日，登倉所長は原田等親局長，浅野会計課長，和＿順設課長とともに，文部省関係各課を歴
訊災害助日及び新営工事に就いて陳情放びに請願・－－8月17臥登倉所長は，岩．田書賽長を伴ない，
水害以来の援助に対する感謝の挨拶のために本部及び各学部を歴訪．
損害額：機械及び器具の助日費5・345．000円，消耗品流失94・000円，修復ゑび清掃に零した諸雑
費355．000円’合計5．フ94．000円．
このように不意の災害に襲われて，物質的損害の他，研究記録の一部流失したものもあり，また，応
急作業に忙殺されたので，本年度の業績集を編纂することはおぼつかないと思われたが，文部当局，大
学当局，大学内外の御援助と御配慮によつて，漸次修旧整僚の成るとともに，本年畏も業贋質の発刊を
，見るに至つたのは，感謝と悦びに堪えない次第である．（聖倉）
